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Recently, much attention has begun to be paid to the plasticizing (f10Wing)
cOncrete.
In this study, in order to improve the workability of fresh concrete and to
produce the plasticizing concrete effectively, the plasticizing concretes Pro―
duced by the delayed addition of superplasticizer are exPerimentally investi―
gated.
In this case, Poly―COndensed aromatic sulphonate type plasticizing 2gent
Oamed POZZOlith NP-10)iS added at 60 minutes after mixing,intO the base
concrete with normal water reducing agent(ユignin suIPhonate type, named
Pozzolith NO.8 1MP), MOreover, as the conditions of mix proportiOn,variOus
initial consistency(sユump:2.5,5.0,7.5,10,20 cm)at COnstant s/a(38ラ膠)
and several s/a(38,41,44,47ラb)at COnstaht slump(7.5 cm)are Sellected.
For the concrete mixed, slump, air contents, bleeding, setting time(pene_
tration resistance specified in ASTM), COmpress?e strength and dynamic
modulus of tlasticity(D.M.E.)are tested. From the exPerimental resuhs,it
seems that the high quality concrete can be generally achieved. But, it can
be indicated, as the problems on the mix ProPortiOn, that the plasticizing
concretes produced from base cOncrete having low s/a and high water content
may be proceeded the delay of setting tiine, the segregation and reduce of
strengthes. And to attain the suitable plasticizing concrete, limit cOntent as
to each kinds Of Plasticizing agent used should be reconlinended.
1 ま え が き
最近, フレッシュコンクリー トを施工する際の諸問
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目的で,高流動化剤 (この剤を使用したコンクリー トを
流動化コンクリー ト:Fleissbeton(FIOwing cOncrete





























2 実 験 概 要
2.1使用 材 料
セメントは宇部興産社製の普通ポルトランドセメント












とした。 スランプと細骨材率 S力 とは, ①細骨材率






































Table II Test program
スランプの経時変化とNPの遅れ添加によるスランプ






























*料induded D.M.E.(JIS A l127)
2.4試験 方 法
一回のコンクリー トの練混ぜ量は 60ゼとし,試験は2
バッチ連続して行なった。 強制撹伴式 ミキサー (容量
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3.3 ブリー ジング σ二gs・6,7)
∫/,が一定でコンシステンシーを変化させたコンクリ
NP contents(CC/C蜀ookg)
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Fig.7 Bleedng and NP contents,s/a
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Relatons出中S between setting(fhal Set)
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Fig.9 setting time and NP contents,s/a
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が限度であると考えられる。 また, 初期 スランプが
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Fig。10 Relationships behⅣcen cOmpressive strength,D.NP cOntents(S/a=38%)
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Fig.1l cOmpresSive strength Of various
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Fig.12 RelationshゃS between dynamic mod―
















































































D M E Of bαSe concrete







































4 結   び
本研究は,混和剤の遅れ添加による高流動化コンクリ
ートに関する研究の一環 として, コンクリー トの配合
(S/2を一定にして コンシステンシーを変化した コンク
リー ト, 及びコンシステンシーを一定にして S/クを変
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State Of fresh concrete O good
△ limit Of non―segregation
× segresatiOn
卜の流動化にも,NPが十分その効果を発揮できるもの
と考えられる。 しかし,低S/αのコンクリー トでは,
NPを添加すると材料の分離, 殊に水 の分離が起り易
く,真の流動化が持たらされるとは云い難い現象が見ら
れる。 従って,低S/'のコンクリー トの場合,流動化
剤の使用量はおのずから減 らさざるを得ないことにな
り,流動化というよりはむしろスランプの回復・復元の
効果しか期待できなくなるであろう。 また,低∫/'の
コンクリー トに流動化剤を用いることは,ベー スコンク
リー トの単位水量を減じたり,剤を添加した後の全水量
を減じて,強度や耐久性の向上,乾燥収縮の減少など硬
化コンクリー トの性質を改善する上で,意義があると考
えられる。
NP cOntents(CC/C=100k9)
劉01莉01∞018些
